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The Republic of  China converged to contemporary “Taiwan” through the formation of  a complex 
identity. The facts that foreign governments ruled Taiwan since the dawn of  history and that a certain 
social setting emerged through the KMT (Kuomintang) led by Chiang Kai-shek have greatly been involved 
in this context. Taiwan was a no man’s land for a long period of  time. After being ruled by the Netherlands, 
Taiwan was governed by various foreign administrations and as a result of  Japan’s governance, Taiwan 
became conscious of  “Taiwan” for the ﬁrst time. Several ethnic groups were coexisting in Taiwan for a 
long time. Those ethnic groups did not share the consciousness of  being one nation and the groups were 
divided among themselves without one group being the clear governor of  the island. This situation did 
not change in the Qing Dynasty; thus Taiwan was only governed partially. Getting integrated into Japan, 
the people living in Taiwan were made Japanese. However, due to the distinction by the Japanese people 
between people from in- and outside of  Japan and discrimination of  people from outside of  Japan, the 
Taiwanese became aware of  “themselves”. These people had a different national identity than Japanese 
people, which then functioned as a foundation for the creation of  Taiwan.
This study examines the emergence of  Taiwan’s national identity under Japanese occupation. For the 
analysis, literary works by Japanese author Kawai and Taiwanese author Lu Yu Hua were used to see how 
Japanese people viewed Taiwanese people as well as how the Taiwanese accepted the governance by the 
Japanese empire. This study reveals that through Taiwan’s governance by the Japanese as well as through 
the ﬂuctuation of  boundaries between indigenous Taiwanese and Han Chinese the foundation leading to 
































































































e に分類すると言えるし、馬英九のスピーチは c を目指したものであったとも考えられる。そして中
5 中谷猛「『ナショナル・アイデンティティ』の概念に関する問題整理」『立命館法學 2000年 3・4 号（271・
272号）下巻』（立命館大学法学会、2000）、p.679。
6 川上勉「第 4 章　ナショナル・アイデンティティの 2 つの側面―動員と参加―」『ナショナル・アイデン
ティティ論の現在―現代世界を読み解くために―』（晃洋書房、2003）、p.73。
7 アントニー・D・スミス、高柳訳『ナショナリズムの生命力』（晶文社、1998）、p.45。























































































12 「臺灣民眾臺灣人 / 中國人認同趨勢分佈（1992年 6 月〜 2016年12月）」http://esc.nccu.edu.tw/app/news.
php?Sn=166#（2018年 7 月 5 日閲覧）






16 川上はスミスの「 3 つの機能」である「個人的忘却（personal oblivion）」、「集団的尊厳の回復」、「同胞愛
の実現」をそれぞれ、「（ 1 ）子孫を通じて忘却をのりこえること．（ 2 ）黄金時代への訴えかけを通じて
集団的尊厳を回復すること．（ 3 ）共同体の、いま生きているものと死者や戦没者とを結びつける、象徴、
儀式、式典を通じて同胞愛を実現すること」と端的に要約している。






































18 川上勉「第 4 章　ナショナル・アイデンティティの 2 つの側面―動員と参加―」『ナショナル・アイデン
ティティ論の現在―現代世界を読み解くために―』（晃洋書房、2003）、pp.67－75。
19 週刊朝日「迫る、台湾総統選！　それでも国民党・馬英九が敗北する『現実味』」2008年 3 月28日刊行
20 中華民國國防部 HP　軍事新聞「國軍 7 月 4 日湖口『國防戰力展示』弘揚抗戰精神」2015年 4 月15日付（2017
年 5 月24日閲覧）
21 台湾国防部公式アカウント「國防部發言人」（2018年 7 月13日閲覧）
 https://www.facebook.com/pg/MilitarySpokesman/photos/?tab=album&album_id=933763033353682
22 朝日新聞「台湾、日本への対応苦心　中国意識、大規模軍事パレード」2015年 7 月 5 日付朝刊
23 同上。




































































































Ayaka WATANABE, National Identity in Taiwan
れるように、台湾詩人協会の機関誌『美麗島』を引き継ぐ形で創刊された。『文藝台湾』は西川のス






































37 フェイ・阮・クリーマン 著・林ゆう子 訳『大日本帝国のクレオール〈植民地期台湾の日本語文学〉』（慶
應義塾大学出版会、2007）、p.110。























































Ayaka WATANABE, National Identity in Taiwan
ったと考えられる。
また次いで、主人公洋一の大学生時代を描いた作品である『或る時期』も見ていく。『或る時期』は『轉

























































































































































































































































































































































































































西川満 編・河原功 監修『台湾文学集　日本植民地文学精選集013〔台湾編〕 1 』（ゆまに書房、2000）































中谷猛「『ナショナル・アイデンティティ』の概念に関する問題整理」『立命館法學 2000年 3・4 号（271・
272号）下巻』（立命館大学法学会、2001）
樋口靖「領台初期の台湾語教学（一）」『文学部紀要 25（ 2 ）, 23－40』（文教大学、2012）
松尾教史「台湾時代における川合三良の文学作品：ある在台内地人作家にとっての皇民化政策」『Core 

















ウィル・キムリッカ；角田猛之、石山文彦、山崎康仕 監訳『多文化時代の市民権 : マイノリティの権
利と自由主義』（晃洋書房、1998）
外国語論文







張良澤「台湾文学の近況―『寒夜三部曲』を中心として」『中国研究月報 （442）, 1 －11』（一般社団法
人中国研究所、1984）
新聞・雑誌
朝日新聞「台湾、日本への対応苦心　中国意識、大規模軍事パレード」2015年 7 月 5 日付朝刊
朝日新聞「抗日戦70年、割れる台湾」2015年 8 月14日付朝刊
朝日新聞「中華民国旗が示すもの」2016年 1 月22日付朝刊



































中華奧林匹克委員會 HP「2017年第 8 屆札幌亞洲冬季運動會授旗典禮」
http://www.tpenoc.net/?p=8405
中華民國國防部 HP　軍事新聞「國軍 7 月 4 日湖口『國防戰力展示』弘揚抗戰精神」2015年 4 月15日
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